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Effects of the Copper Content of Orchard Soils on the
Mineral COmponent of Water S prouts in Japanese Pear
Orchards in the Eastern District of TOttOri Prefecture
Takco NAGAI,*Hideyasu Fu」IYAMA,* Satoru WVATANABE*and Satoru YASUMATSUキ
The minor metal elements of soils and water sprout, wヽhich、vere sampled from various
pear orchards situated in the eastern district of Tottori Prefecture, were quantitatively
examined and compared with those of the chlorotic disorder of 」apanese pear trees
occurring in the older orchards.
The extraction of minor metal elements frOm the normal and in,ured Orchard soils
was performed with I N ammoniuln acetate(pH 4.5).The iniured Orchard sOils were
rich in copper and poor in iron as cOmpared with the norma1 0rchard sOils. The inferior
and superior limits Of soluble cOpper and iron contents of the in,ured Orchard soils、vere
30 and 50 ppm, respectively  The contents of lnanganese and copper in the leaves
increased as the soil copper increased. On the contrary,the contents of calcium and iron
in the leaves reduced as the soil cOpper increased mOre than 20 or 30 ppm. COmpared
with the green leaves, the chiOrotic leaves、v re lo、v in a ratio of active iron to nitrogen
and、vere high in both the cOpper and manganese contents,
These results indicated that an excess of copper in the in,ured Orchard soils played
an important part in appearance of the chiorOsls,
無視できない影きょうを与えていると推定されているP







藷吸収とクロロシス発現の状況を検討した結果から, ク  (1)供試土壊および分析法
ロロシス発現には根圏土壌中の銅が上壊的要因として,   調査対象として鳥取市 (湖山町,津の井,妙徳寺),
*鳥取大学農学部農芸化学科作物栄養学研究室
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ナシ園土壊中の銅含量とナシ枝葉の無機組成




























































置 換 性 塩 基 lN酢安 (pH 4.5)可溶













































第2表 ナン園土壊 (0～30cm)のlN酢安 (pH 4.5)可溶性重金属元素合量 (ppm)
ZnCuMnFe
壊 試料数
範 囲 平均 範  囲 平均 範 囲 平均 範 囲 平均
礫岩 ・砂岩質土壊
安 山 岩 質 土 壊
花 闇 岩 質 土 壊
泥質源変成岩質土壊
泥 岩 質 土 壊
大 山 灰 土 壊
11    21.5-マ 111.0
9    13.2-  75.7
9    18.6-  62.5
3    49.5～ 120.0
2    57.5-ヤ  91.6
2    35.0-  61.7
51.5b  7.6-  96.6
馘.∫ 12 6～103,0
29,ざ16 4～ 70.8
96.lC  6.2-  34.8
74.6  28,3-  97.0
48.4  6.9～  16.1
35。8   2.4- 125,0
49.6   2.1-  58,8
40,2  25.5-  32.5
17.7   1.2-  24.1
62.6  22.4-  44.5































































第3表 開園後の年数とFe,Mn tOhよびCu合量の変化 (ppm)
Fe




安 山 岩 質 土 壊 26.3
花 開 岩 質 土 壌 ―
泥質源変成岩質土壊 96.5
火 山 灰 土 壌 61.7
―――-   56,4
M.4  64.9
35.1    22.5
-――-   95.6
35.0   -―――
21.6   -






-一―-   25,5
7.6  -――





























3～20年41～側年 3～20年 21～40年 41～60年
0～10   0.■3  0.125
20～30   0.1∞  0.138





















正   常
クロロシス
正   常
常
%
2.18    0.16    1.33    1.39    0.46
2.27   0,14    1.59    1.38   0.45
1,00    0。16    0,78    0.64    0.18
1.04    0.15    0.73    0,74    0.16
2.09    0.13    1.53    1.46    0,33
2,17   0。12    1.68    1.19   0.27
0.59    0.12    0.72    0.44    0.11
0.66    0。10    0.66    0.46    0.08
―
ppm
66.4   122 6    19,9    36.9
77,7   231 2   26.0   36.8
46.6      19,9    21.1    32.1
45,    31.4   20.5    24.6
78.5   89.5    23.6    33.7
80,3   158.9    28,7    25。9
40.9   14.4   16.6   25。9



































































1)    2)
葉の状況 Fe 活性Fe Fe/N 活性Fe/N























0.642     0.697
0.604  -- 0,606
0,772  -- 0.639
















































































有  率 (ppm)
Cu供給濃度
●pm) Fe  Fe/N Mn Cu
154.0    6.4   61.5   8.8
136.2   5。4  80,0  8.3






































火山灰土壌  安山岩質土壊  礫岩 。砂岩質土壊  礫岩・砂岩質土壊  花同岩質土壊
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